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Abstract
This article is a summary of our three-year-research that has been pursued for the purpose of reexamining our way of music 
lessons.
First of all, in the same way as before, we compared and analyzed the curriculum of the junior college (Hosen Gakuen 
Junior College) era and our present curriculum for the four year college. As a result, it turned out that childcare training and 
teaching practice have a great influence on the contents of the lesson. In junior college era, classes and practices were in parallel, 
and the contents of the lesson were influenced by them. Meanwhile, now it is not imperative to consider them. Therefore, it is 
possible to set the contents of the lesson, according to educational significance.
In addition, we compared our curriculum with those of other universities. What we understand is that we focused on piano 
fundamental skills specifically. Children's songs, Music theory, Solfege are also important. However, we think that most important 
thing is to continue to teach piano music for beginners.
We also found that the arrangement of the music classes of our college is monolayer. In the junior college era and other 
universities, two music lessons a week can be taken. It is synergistic with each music lesson. Incorporating this kind of advantage 



























































％にも達していた平成 26 年度（2014 年度）入学生（以



























































































































































































































・4 人 1 グループに分かれ、それぞれが作成した指
導案を紹介しあい、意見交換する。















































































































































































時（平成 25 年度（2012 年度））の専任教員が陰で個別に
対応していたようであるが、後に学内のキャリアサポー
ト委員会との連携が図られ、2期生の就職活動の時期（平




























































ピアノ曲 1 曲、子どもの歌：弾き歌い 1 曲（コード伴奏）
期末













ピアノ曲 1 曲、子どもの歌：弾き歌い 1 曲
期末






夏休みの宿題：ピアノ曲 1 曲、子どもの歌：弾き歌い 1 曲
中間
子どもの歌：弾き歌い 1 曲、子どもの歌の合奏 1 曲（グループワーク）
期末





































































日本の指定保育士養成施設は平成 28 年 4 月 1 日時点で
653 を数えるが 17、本項ではそのうち開学の時期が本学












北陸学院大学（以下、北学）は平成 20 年度（2008 年


































































































7.2.   仙台白百合女子大学（人間発達学科幼児教育コ スー）
仙台白百合女子大学（以下、仙女）では平成 15 年度


















































































































































1年次 2年次 3年次 4年次












































































































 3） 葛西・伊藤ほか（2016: 17）
 4） 子どもの歌については「朝のうた」から「山の音楽家」
まで、50音順に26曲が選曲されている。葛西・伊藤ほか
（201: 20）図 1 を参照。
 5） 伊藤・葛西ほか（2015: 3-4）





 8） 例えば『ソナチネアルバムⅠ』1 番の全楽章演奏や、就
職先の園の園歌及び行事の歌の演奏等。















14） DVD『幼児のリトミック』（全 2 巻；第 1 巻　リトミック
の手法を学ぶ、第 2 巻　幼児教育の現場における実践）、
伊藤仁美監修・指導、新宿スタジオ。











年 11 月 6 日閲覧、http://www.hoyokyo.or.jp/exam/qa/
pdf/hoiku_youseikou.pdf
18） 科目としては半期開講で、前期、後期ともに同様の授業
内容である。コマ数は 1 週当たり 2 コマ（おそらく連続
する時限で）が設定されていた。学生は前期、後期のど
ちらかを任意に選択して履修する（四家ほか　2014:109）。

























（四家ほか 2014: 110 表 5）、仙女「2016 年度　シラバス　
人間発達学科」によれば、現在もそれが踏襲されている。
